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The object of this 1'eport is to cla1'ify the actua1 featu1'es of the utilization of rice-straw in 
Saga Cent1'al Plain Area， and to analyze related p1'ob1ems on thc preservation of soil fer-
tility in this region， fo1' instance， the utility of the ricc-st1'aw as one of the most essentia1 
mate1'ials fo1' making manu1'e. 
The data for the analysis we1'e collected from 175仏1'mslocated in Kawasoe town， 
Saga P1'efectur・巴 Eachfarm was visit巴dtwice in the summe1' of 1974 and 1975. 
The analysis could cla1'ify the following points: 
1) 1n this 1'egion， 64% of the r‘icc-st1'aw harvestcd was s01d， and only 17% was kept 
and returned to paddy. 39% of the farms returned thc 1'ice帥st1'awto thc paddy which 
was 38% of thc padd)司 rca. The average amount of 1'icc-st1'aw returned to paddy was 
nearly 121 kg pe1' 0.1 hecta1'c. 
2) The utilization of 1'ice-st1'aw on fa1'ms was grcat1y diversified by thc patt巴rnofrice-
ha1'vesti時・ The percentage of ricc-st1'aw sold was ex田町li時 1y1匂h，more than 60% 
when 1'eap巴rs01' binders were used. On the other hand， incasc of using combincs， the 
amount returned to paddy was 82% and the amount of sale was only 15%. 
3) The ave1'age selling price per kg of 1'ic巴-strawin this 1'egion was 8.2 yen. The 
average amount of sales was about 50000 yen per farm. The1'e we1'e many upper class 
farms that gained over 80000 yen pe1' fa1'm. That buye1's came up to paddy 01' fa1'mya1'ds 
to buy the 1'ice-st1'aw was one of the favou1'ab1e fo1' ら1'm. Thus， 1'ice-straw was one of 
the most attractIve sou1'ces of cash income fo1' fa1'me1's in this 1'egion. 
4) 1t shou1d be noticed that the incomp1eteness of land me1io1'ation such as d1'ainage 
system p1'omoted the 1'ice圃st1'awselling instead of 1'eturning them to the paddy， because 
the high g1'ound-wate1' table 1'educes the efi巴ctof rice-straw which was 1'eturned to keep 
the fe1'tility of paddy soil， and this fact basically hampe1's the development of ag1'icultural 
p1'oductivity in this 1'egion. 

































とされたのは， 18世記後半から 19世紀初頭に.:To'ける農業重学 (Statikdes Landbaues)思想にb
いてであるが，テーャーの衣鉢を継いだチューネン (Thunen，1783-1850)はn-孤立関」第2J庇
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とんど米麦絞'誌で俗別総~14r の色彩が強い地域である.羽衣農家の 1;持 Ji'?i分布は，第 11終JITi (O.5ha 
未満)35戸，第五階踏 (O.5--1.0ha未満)44戸， tf:S班賠!i'o (1. 0~ 1. 5ha 米満) 38戸， tinVI裕層









経 営 而 総 (ha) 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0以上
調ヨ受民家数(戸〉 35 44 
水務作 HTIii積 (ha) 8.59 30.03 
一戸~り*稲作付ïm積(ha) 0.25 0.68 
10a 当りy，:~ミ i伐滋 (l王g) 578 651 
稲 総生産泣(t ) 57.8 215.1 
オフ 一戸巡り生産裁(t ) 1.7 4.9 
ら 10 aさiり佐渡f設(kg) 673 716 
主 H持 人 f立(t) 3.6 
Ef 利用可能総蕊(t ) 57.8 218.7 
行1) 資料は昭和49年8f1災態;潟支をより作成
2) 利用可能総設立総生成長いー購入澄
38 37 21 
43.33 57.53 44.70 
1.14 1.55 2.13 
632 640 637 
312.7 417.3 310.8 
8.2 11.3 15.3 
723 725 695 
3.0 9.6 

















倒的に多し 全体の 6496で主として福岡県筑後地方の投床原料として販売されているが， 地元
の加工業者へ販売されるケースも少なくない.また，民間加の開業として自家加工に仕向けられ
る抵は 1096で比較的規棋の大きい民家に多い. これに対してikmに還充される1ftは全体の 1796

























0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0以上 計

































































































































緩 営 E立 若宮 (ha) 。-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0以上 計
調 ヨ変 }箆 芸誌 数 35 44 38 37 21 175 
稲わら巡jG良家数 12 13 18 15 11 69 
遼元農家主将 34.3 29.5 47.4 40.5 52.4 39.4 
稲わら滋元商務 2.9 8.5 18.7 20.5 19.0 69.4 
選元磁波率 33.4 28.1 43.2 35.6 42.4 37.7 
穏わら巡 ス2 ;滋 6.5 16.4 51.7 69.0 78.9 222.5 
巡元議率 11.3 7.5 16.5 16.4 24.6 16.7 
10a~ l? jbi 7G 笠2 75.9(kg) 54.6 119.3 120.0 176.0 120.8 
稲わら販売農家数 27 39 29 29 15 139 
販売 j蕊室長率 77.1 88.6 76.3 78.4 71.4 79.4 
稲わら奴 2tE b 室主 40.1 175.0 194.0 285.2 151.9 846.3 






調査農家 175戸のうち69戸 (39.4%) の農家が何らかの形で稲わらを水自に還元し面積的にも
69.4ha (37.796) の水田に還元されているが， 10 a巡りの稲わら還元盈は， tf4 1階層 75.9kg，第
五階崩54.6kg， tí~盟階層 119.3kg，第百階賠 120kg，第VI被賠 176kgで・量的には非常に少をい.
第4表 稲わらの還元率別・奴売主幹JU農家分布 (単位:戸)
経 包 部 積 (ha) 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0以上 計
稲 集計戸数 12 13 18 15 11 69 
わ 0-2096 3 7 7 3 2 22 
ら 20-40 3 4 6 5 3 21 
選 40-60 5 3 5 4 17 
7G 6096以上 1 2 2 2 2 9 
M!言十戸数 27 39 29 29 15 139 
稲
0-205ぢ 1 1 2 4 
わ 20-40 1 1 1 3 
ら
40-60 3 2 5 5 4 19 
販
60-80 1 3 4 1 2 11 
売
8096以上 22 33 19 21 7 102 
注:資料は実態調3をより作成
との傾向は第 4表からも切らかで稲わらの6096以上を水田に還元した農家は 9戸 (13必)にすぎ






---¥¥ 、¥ 現段 使途別消費致 (kg) 機 成 土色
使 途 ¥¥¥ K Jl皇家 S農家 計 K >>是家 S 1真家
総 生 E主 f立 12，287 9，180 21，467 100 100 
10a巡り佐渡益 675 675 675 
加 ヱ 2，438 2，250 4，688 19.8 24.5 
使 飼 料 2，438 2，625 5，063 19.8 28.6 
数わ ら 2，625 2，250 4，875 21.4 24.5 
it.-!¥ 料 2，813 1，875 4，688 22.9 20.4 
途 阪 売 1，688 1，688 13.7 
雑 用 285 180 465 2.3 2.0 























木地域に普及している収穫方式色 (I)自脱コンパイン方式， (II)パインダ一方式， (盟)手
刈り方式の3形態、に分類し，その利用実態をみたのが第6表である.
第6表収穫方式別稲わら処理の実態(構成比率) (単位:%) 
経営商務 Cha) 集計戸数 用穏わ可能ら幸一散Ij 販売，還元加工犠肥飼料数料焼却その他
コ 0-0.5 1 100 25 50 25 
ン 0.5-1.0 
ノぜ 1.0-1.5 3 100 17 78 5 イ 1.5-2.0 3 100 8 92 ン
方 2.0以上 1 100 22 78 
式 計 8 100 15 82 1 2 
ノf o -0.5 25 100 77 9 3 5 6 
イ 0.5-1.0 38 100 81 4 7 3 4 1 
ン 1.0-1.5 34 100 66 10 15 2 1 6 タ事
1.5-2.0 32 100 73 8 9 3 2 3 2 
方 2.0以上 19 100 51 18 18 5 3 5 
式 計 148 100 67 10 12 2 2 1 5 1 
手 0-0.5 6 100 65 4 31 














22 佐焚大学長室学説報 第42号 (1977)
第7表 階層別の収穫・乾燥作業体系
O.5ha未満 O.5-1.0ha l.O-1.5ha 1.5-2.0ha l上 苦j'
収穫・乾燥作業体系
a b a b a b a b a b b 
会自動 天日 2: 66.7 2 1.8 
手:XIJり 小積 王子 裂 1 : 33.3 3 8.8 1! 3.3 5 4.4 
}院議t機 循環型 1 2.9 l! 3. 2: 1.8 
会自動 天 B 1 0.9 
1 3.1 遊星式i小積 王子 製 2.9 1 0.9 
脱穀機 立書道 1 : 1 0.9 
天日 2! 5.91 1: 3.11 1: 3.3 4: 3.5 
会自動 王子 型 22: 64.71 10: 31.31 12: 40.0 44: 38.9 
目見殺機 立製
事
2: 5.91 3: 9.41 1: 3.3 1: 7.11 7: 6.2 
i循環迎 nr- !^ n: 7 : 50.01 25: 22. 1 
パイン
2 i 5.91 8; 25.01 8 i 26.7 
小積 iヨ定式 2: 1.8 
ダー j悦穀機 2: 6.3 6: 5.3 
自)民主1コ 王子 製 1 3.1 1: 3.3 2: 1.8 
立製 1! 3.3 1 i 0.9 
ンパイン 循環製 2: 6.7 2 : 14.3 4 i 3.5 
立型 1・ 3.3 1 0.9 
!ヨ!民主話コンパイン
循環裂 3 .4 1， 3.3 1 7.1 5， 4.4 
合 計 |瓦示。両両-:ur;示司五両114-:;耐 113，100.0 



















第8表 里1・3案作農家・筋良家にかける稲わら利月1の実態 (単位 a，翼民kg9話〉
里J 菜 燦 室主 (3戸) 官在 燦 塁突 (3戸)
農家 2番号 A B C 苦1・ A B C 計-
経営部被 57 85 195 337 138 169 237 544 
水務作付面積 21 68 180 269 128 130 201 459 
、ウスト ト、マウスト 15 イチ~ ， ".，.12 乳 m牛乳用牛乳 m牛時四段「 is一ιtン15 16 16 35 
の作付飼養状況 販売照 5メ ウス8 内搾乳牛内搾乳牛内搾乳牛
前作り トンネ
10 12 18 
務わら主主J.lIH設 1，700 4，845 ，880 7，800 18，090 36，770 
勝 入 1，330 1，330 4，000 4，000 
苦十 1，700 6，175 12，000 19，875 10，880 7，800 22，090 40，770 
26.9 50.0 38.6 50.0 13.3 
100.0 50.0 30.2 
73.1 31.3 
50.0 100.0 65.5 68.0 





向けは 18.7必で販売f:f:向けはわずか 13.3労にすぎない.c農家は，乳府牛 35頭， うち搾乳牛18











kg当り 5-7円で絞売した農家は43戸， 7-9丹で販売した農家は40戸， 9-11円で販売した農




第9:1受 稲わら販売価絡別!及室長分布と販売i仮設 (単位:戸・内・ t)
緩営面積 (ha) 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0以上 計ー
5長 戸 数 27 39 29 29 15 139 
1 -3(円
稲
3 - 5 2 2 4 
わ 5 - 7 11 13 13 3 3 43 
ら 7 - 9 7 12 5 9 7 40 
販 9 -11 3 7 7 10 3 30 
売 11 - 13 3 2 2 2 9 
価 13 - 15 4 1 2 4 11 
15円以上 1 1 2 
格
平均価絡 7.9 7.6 7.9 8.7 8.2 8.2 
奴 奴売 f設 40.1 175.0 194.0 285.2 151. 9 846.3 
売i奴 販売金額 317.8千円 1337.8 1540.8 2468.9 1244.0 6909.3 
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